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This is a study on the pedestrian walkway, provided by local authorities. 
Pedestrian walkway is a crucial element in the settings of a city. Many local 
authorities do not see that the provision of pedestrian’s walkways without taking into 
account the actual requirements of users will have a negative impact on them in the 
future. This includes the maintenance, beautification and the provision of supporting 
facilities. It is therefore very important to know the profile of sites and the actual 
pattern of pedestrian before building a pedestrian walkway. This study will look at 
the extent to which existing pedestrians’ facilities were constructed without fully 
considering the real needs of the pedestrians flow pattern that is influenced by a 
variety of spatial activities in the environment. The objective of this study was to 
investigate the actual pattern of pedestrian flow compared with the pedestrian 
walkway provided by local authorities at the Pantai Chenang area and at the Melaka 
Historical City. Methods used in conducting this study were observational field and 
pedestrians count method (gate count method) to examine the utilization of the 
existing walkway. Findings of this study revealed that there are significant 
differences in pedestrian flow (for Pantai Chenang case studies) when compared with 
pedestrian walkways provided. The pedestrians’ concentration is influenced by the 
spatial activities present on site. In the case of Melaka, the difference discovered was 
not significant, but the concentration of pedestrians has equal criteria to the case 
study at Pantai Chenang. It is concentrated in areas with a variety of spatial 
activities. Thus, the existing spatial configuration is the important factor of the 
environment that affects the actual pattern of pedestrians’ flow. Time constraints and 
limited data are some of the challenges faced by the researchers in this study. This 
study will provide valuable information to local authorities in planning and designing 



















Kajian ini adalah kajian mengenai laluan pejalan kaki yang telah disediakan 
oleh pihak berkuasa tempatan. Laluan pejalan kaki merupakan elemen yang sangat 
penting dalam menghidupkan suasana bandar. Kebanyakan pihak berkuasa tempatan 
tidak melihat penyediaan laluan pejalan kaki tanpa mengira keperluan sebenar 
pengguna akan memberikan impak negatif kepada mereka pada masa akan datang. 
Ini merangkumi aspek penyelenggaraan, pengindahan dan penyediaan fasiliti 
sokongan. Oleh itu adalah sangat penting untuk mengetahui profil tapak dan 
pengguna sebelum membina laluan pejalan kaki. Kajian ini akan melihat sejauh 
mana laluan pejalan kaki sedia ada tidak mengambil kira keperluan sebenar corak 
aliran pejalan kaki yang dipengaruhi dengan pelbagai aktivti reruang di 
persekitarannya. Objektif kajian ini adalah untuk melihat corak aliran sebenar pejalan 
kaki berbanding dengan laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa 
tempatan di Pantai Chenang dan di Pusat Bandar Melaka Bandaraya Bersejarah. 
Kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah kaedah pengamatan 
tapak serta pengiraan pejalan kaki untuk melihat tahap penggunaan laluan pejalan 
kaki sedia ada. Penemuan kajian ini mendapati terdapat perbezaan aliran pejalan kaki 
yang sangat ketara (bagi kajian kes Pantai Chenang) jika dibandingkan dengan laluan 
pejalan kaki yang disediakan serta hanya sebahagian laluan pejalan kaki sahaja yang 
menjadi tumpuan pengguna. Tumpuan pejalan kaki ini dipengaruhi oleh aktiviti 
reruang yang ada di tapak. Bagi kes Melaka Bandaraya Bersejarah, perbezaan yang 
diperoleh adalah tidak ketara, namun tumpuan pejalan kaki juga mempunyai kriteria 
yang sama dengan kajian kes di Pantai Chenang. Ianya tertumpu di kawasan yang 
mempunyai aktiviti reruang yang pelbagai. Oleh itu, faktor susunan reruang yang ada 
di persekitaran mempengaruhi corak aliran sebenar pejalan kaki. Kekangan masa dan 
dapatan data yang terhad merupakan cabaran yang dilalui pengkaji semasa kajian ini 
dijalankan. Kajian ini akan dapat menyediakan maklumat yang berharga kepada 
pihak berkuasa tempatan dalam merancang dan mereka bentuk sistem laluan pejalan 
kaki yang mampu dimanfaatkan sepenuhnya. 
  
